







































A tentative study on the role of parental emotional mirroring in the development







































































Leslie, & Frith, 1985; Wimmer & Perner, 1983）
がある。誤信念課題は，自分自身が知覚した事実
とは異なる他者の誤った信念を理解できるかを問












































念課題（Wimmer & Hartl, 1991; Wimmer & 
Perner, 1983）， 1 つ の 誤 信 念 － 欲 求 推 測 課 題
（Harris, Johnson, Hutton, Andrews, & Crockdile, 
1989）， ２ つ の 二 次 的 誤 信 念 課 題（Perner & 






























報 告 し て き た。 例 え ば Fonagy, Redfern, & 












明 ら か に な っ た。 ま た，Meins, Fernyhough, 
Russell, & Clark-Carter（1998）は，生後 1 歳の
時点で愛着の安定性の計測のためにストレンジ・
シチュエーションを実施し，また子どもが 4 歳に



















と い う 概 念 を 創 出 し て い る。 そ し て Meins, 















示した研究は Meins et al.（2002）以外にも幾つ




れない。そして，Meins et al.（1998, 2002）が言
うように，両者の見かけ上の関係を説明する第 ３
要因が両者の発達において大きな働きをしてお





て い る の で あ ろ う か。Meins et al.（2002） や
Meins, Fernyhough, Wainwringht, Clark-Carter, 
Das Gupta, Fradley, & Tuckey（2003）の研究で







































て い る。 現 に 幾 つ か の 研 究（Hale & Tager-










を 促 す か も し れ な い（Meins et al., 2013）。











































研 究 で 検 証 さ れ て い る（Laranjo, Bernier, & 
Meins, 2008; Lundy, 2003; Meins, Fernyhough, 
Fradley, & Tuckey, 2001; Meins, Fernyhough, de 
Rosnay, Arnott, Leekam, & Turner, 2012）。















































　Fonagy（Fonagy, 2001; Fonagy, Gergely, 


































































きた（Bigelow & Walden, 2009; Gergely & 

















つある。特に Gergely（Gergely, 2007; Gergely & 




















































































































































のである。Gergely（Gergely & Csibra, 2003; 
Csibra & Gergely, 1998; Csibra, Biró, Koós, & 



































































み な し て い る。 一 方，Gergely（Gergely & 












































































　Goldman（Goldman, 2012; Shanton & Goldman, 
2010）によれば，シミュレーションに基づいた心
の読み取りには実は，“低次（low level）”と“高
















では，痛み（Jackson, Meltzoff, & Decety, 2005; 
Singer, Seymour, O’Doherty, Kaube, Dolan, & 
Frith, 2004），喜び（Jabbi, Bastiaansen, & 
Keysers, 2008），嫌悪（Wicker, Keysers, Plailly, 


























成 し よ う と す る プ ロ セ ス， つ ま り“ 想 像
（imagination）”を伴うシミュレーションである
















ばならない（Goldman, 2012; Shanton & Goldman, 






く確認されてきた（Birch, & Bloom, 2003; Keysar, 
L i n ,  &  Ba r r ,  2 0 0 3 ;  S ams on ,  Appe r l y , 
Kathirgamanathan, & Humphreys, 2005; Van 
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久崎：“他者の心”の理解の発達に対する情動的映し出しの機能
A tentative study on the role of parental emotional mirroring 
in the development of understanding of “others’ minds”
during early childhood
Takahiro HISAZAKI
　The present article makes a theoretical exploration of how young children develop the 
understanding of “others’ minds” which can be different from their own, that is the awareness of the 
subjectivity of mind. Although much attention has been paid to parental mind-mindedness (MM), 
several problems in MM studies are pointed out in terms of the developmental mechanism of 
understanding of the subjectivity of mind. Secondly, parental emotional mirroring is considered from 
the perspectives of attachment relationships, emotional communication, and construction of secondary 
self-representations. Thirdly, simulation is described as a more flexible and adaptive mind-reading 
mechanism, which includes “resonance” process based on mirror neurons and “imagination” process 
based on secondary representations of mental states. Finally, it is argued that young children develop 
their own both secondary representations of mental states and capability of “resonance” simulation 
through parental emotional mirroring and then gradually understand “others’ minds” differing from 
their own even in a same situation.
Key words: subjectivity of mind, mind-mindedness, emotional mirroring, secondary representation, 
simulation
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